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LCA (life cycle assessment) is an environmental evaluation tool for a product system based on life cycle thinking. After
ISO14040 established in 1997, seven years have passed, and LCA has begun to be use in business. However, it is difficult to evalu-
ate an openloop recycling system or a system which produces several kinds of products. It seems to be a cause that a convention-
al LCA is an evaluation tool for a product system with single function unit. In this study, a new LCA method for a system with
multifunction units was developed, which was based on matrix LCA method.
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1. は じ め に
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Fig. 1 Schematic Illustration of Inventory Tree in LCA.
Fig. 2 Inventory Tree of Aluminum Can Production.
Fig. 3 Two Types of Inventory Tree.





















































































































































































クトル P は，技術によって決まる係数 aに基づいて決まる
数値である．したがって，プロセス量を得るためには，シス
テムの入出力バランスを表す上記式( 3 )を解かなければな
らない．上記の式( 3 )から Pは P＝[A]－1Fにより求まり，
環境負荷ベクトル Xは以下の式により与えられる．















…, r＋s)とセレクション列 sj( j＝r＋s＋1, …, r＋s＋t)を設
け，下記式( 5 )の関係を作ることで，行列を((q＋1)×(q＋
1))の行列にする．さらに，それに対応するように，マテリ
アル量 mjと sjを設け，ベクトル Pを q＋1に拡張する．

























ニットシステム LCAの場合，上記の式( 2 )は，以下の式に
より表される．


















































































て，ハイブリッド LCA においても，マトリックス型 LCA
を適用することで更なる発展が可能であると考えられる．
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